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Abstract 
It is of interest object that we take a basic point of view from them to decide the mixing 
characteristics and the adaptive operating conditions on the air blending apparatus， then by using 
the same particle size， the influence of mixing velocity and th巴 behaviourof particles in the two 
dimensions visible apparatus are analyzed， we could get the following results 
1. The apparatus of particles goes on a cycle motion that they vigorously elevate in a part of 
rapid air flow， accumulating to remove in a part of slow air flow， and the accumulated particles 
fall on the apparatus bottom， again going back in a part of rapid air flow. 
2. The mixing of a part of slow air flow -especially the apparatus bottom -is rate det巴rming
step of the mixing velocity 
3. The mixing velocity coefficent increases in proportion to the in crease of air flow and 
d巴creasesin proportion to the in crease of the packed height of the particles. The value may be 
















試 料 の調製1. 
ポリ塩化ピニル樹脂の粉体で、 +60/-80meshに簡い分けしたものを用い使用粒粉体は，
静電気による粒子聞の凝集や壁面への付着を防止するため，使用粉粒体はすべて帯また，た。




















l可高さ 60cm，厚さ 1cmの透明アクリル製円筒を用いた。整流部は中央で仕切られ，12cm， 






































す。各サンプリングホールは横軸に P ，Q，R ，










充填高さ (cm) L 9 15 21 27 
充填高さ/直径 H 0.75 1. 25 1. 75 2.25 
空気流速
不活性半円 u品 f



















t=Oのとき σ2= 吋とし，O~t の聞で積分すれば，
ワ ?ln~二士、- φ 2_~2 - "t' 
σ。一 σT
(205) 











的に減少している。 そしてその勾配即ち混合速度係数 U/U明 f の増加に従って増加lしている。
図 4は図-3から得られたゆを片対数グラフの縦軸に，U/U''1を横軸にプロットしたもの
で，その関係はほぼ直線で近似される。









φ= /.3 x IO-zexp (/2 U/ Umf) 
1-/ : 1.25 
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C(l-C) . ~" σ~= 一一一一ーと 5xlO- 6
v 河o
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U/U m 戸 2.5
H : 2.5 
























































混合された粉体は D点に堆積し， 次第に A点に下がる o
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使用記号
H: 充填高さ/槽直径 [一] u可 : 流動化開始速度 [cmjsec] 
L: 充填高さ [cm] σ2σ 5，0;' : 分散，混合前の分散，完全混合状態の分散 [一]
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